




“METAMORPHOSIS”IN THE NOVELS OF ABE KOBO 
李 貞照＊
Many of the characters in the novels of Abe Kobo are problematic. in that 
they reflect various problems our modern society embraces. Abe’s works 
are essentially experimental, because he describes how the characters act 
within the fictional space. What makes it difficult for the reader to 
understand the behaviour and thoughts of the characters lies in Abe’s 
highly sophisticated creative ways of thinking and representation : the 
existential questioning of human existence, the development of a surrealist 
fantastical world, the construction of situations derived from a complete 
sense of four-dimensional space. 
What lies at the core of his unique devices of story-telling is 
“metamorphosis”or transformation, whose processes are delicately captured. 
This is not to say that Abe merely casts his ideas into images within the 
framework of his definitive theoretical scheme. In this way, his imaginative 
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powers drive his readers headlong into their own fantastical adventure. His 
chief motif is transformation A And the fictional space which changes itself 
through his method of“metamorphosis”can be said to be what his 
creativity crystallizes into. 
If we pay attention only to the details of the novels without perceiving the 
perpetual transformation of his fictional space, we will find Abe’s works 
seem nothing but strange, bizarre, and fantastical. It is quite natural that 
his readers attempt to find the key to understand his difficult world through 
going beyond the limits of his text. However, we need to actively 
approach the novels with the determinnation to reconstruct the process of 
streamlined transformation of the fictional space through the effect of 
individual settings. A close reading of the text is. therefore, essential. This 
strategy is to be the close analysis of Abe’s signs through which we should 
see what is unseen. 
I would like to investigate the meaning and function of metamorphosis in 
Abe’s works -in particular “Dendrocacalia”(1949），“The Red Cocoon" (1950). 
and “The Crime of S. Karuma”（1951) -and to consider tentatively how Abe 

















































































































































































































































































ことによって、 主人公である 〈ぼく 〉が目だけを残した「透明人間」に変身す




















乗り、 〈ぼく 〉の分身として、または 〈ぼく 〉の所有物として登場する。そし



















































「デンドロカカリヤ（dendrocacalia）」は「dendro[dendr ; tree ：植物・樹




































































































































































は 〈形〉と対語となり、 〈形〉が身体であるのに対して、 〈影〉は魂の表象とみ
なされてきた。そうしてみると、「狸」が 〈ぼく 〉の 〈影〉をとって逃げ去っ












































































③『壁－ S・ カルマ氏の犯罪J( r近代文学J1951年2月）、④ fバベルの塔の狸Jf人間j1951 
年5月）
「この世界」（r壁一 S・カルマ氏の犯罪J）、「この現実J（『砂の女J)
松浪信三郎・飯島宗享編 『実存主義辞典J（東京堂出版、 1968年）p.49 
拙稿「安部公房 『壁一 S・カルマ氏の犯罪j論」 （r文学研究論集j第12号、 1995年3月、 pp.105
～122) 





さらに「デンドロカカリヤ (Dendrocacalia）」は I植物学ラテン語辞典jによると、 「dendroJ
は 「dendr;treeJで植物・樹木の意を、 「cacaliaJは「kakos（悪）+lian （甚だ）Jの意で、つま
り「極悪」の意味である。すなわち、「デンドロカカリヤ」は「極悪の植物」ということになる。
このような意味について述べた論文はいままで、見つかっていなし、。
教科書 f新国語EJ （三省堂、1992年）の f指導資料J
拙稿「〈おれ〉の （ユダヤ性〉にみる実存的状況一安部公房 I赤い繭j論一」（r稿本近代文学j
第20号、1995年11月）
サルトル著松浪信三郎訳 『存在と無 （第二分所）J （人文書院、 1956年）
ガブリエル・マルセル著、信太正三訳（代表）『存在と所有・現存と不滅J（春秋社、 1971年）p.80 




河野真 「実存における悪」 （『人間と悪j以文社、 1987年、所収） p.98 
f国文学j第39巻12号 (1994年10月）p.13 
日本語表現研究会著 『語源からわかる言葉の事典J(PH P研究所、 1994年）pp.166～167 
f安部公房全作品j第2巻 （新潮社、 1972年）p.109 
『壁J（新潮文庫、 1969年） p.188 
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討議要旨
座長、米山禎一氏などから「変身」という 言葉の使い方などについての質問があった。
またヨーデボルュ大学のTHNMANNoriko氏からは、実存と悪などについての質問があ
-uo-
った。
